














INVESTIGATION OF SIGN LANGUAGE WORDS AND GRAMMAR CLASSIFICATION 








Sign language is composed of hand and finger signals representing the movements of fingers and arms, and 
non-manual signals representing the movements of the head. There have been many studies on sign language 
recognition using only manual signals, but few studies using non-manual signals. In this study, we tried to classify 
words and grammars using manual signals and non-manual signals. In order to acquire both signals, it is desirable 
to acquire not only skeleton points of the body but also coordinate points of fingers and faces. In this study, we 
used OpenPose, which can acquire both finger and non-finger signals. We obtained two-dimensional time-series 
data from color moving images expressing sign language words and tried to extract key frames from the moving 
images using the acceleration of the head and left and right wrists. For each extracted frame, we calculated the 
features expressing words and grammatical meanings, performed principal component analysis on them, and 
worked on evaluation experiments using the subspace method. We aimed to categorize the grammar for each of 
the five affirmative forms, negative forms, and yes / no question forms of the target Japanese sign language. 


























































































OpenPose では，身体情報 25 点，顔情報 70 点，手指情





図 2  OpenPose より出力した特徴点 
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フレームを抽出することが可能となる．図 3 と図 4 に，キ
ーフレーム抽出後の頭部・左右手首の加速度グラフを示す．
特に頭部 x 軸の加速度に着目すると，8 フレーム目から 19
フレーム目にかけて同じフレーム区間で大きい振幅が見
られる．これは，左右の方向に頭部が一往復以上行ってい
る際のフレームを表しており，被験者 A と被験者 B のそ
れぞれのグラフを比較してみると，非手指信号において相
関性が高いことが分かる．また，「行く」の手指信号を表




図 3 被験者 A の「行く」の否定形 
 
 














































名（男性：20 名 女性 0 名）によるデータセットを構築し
た．提案する 5 つの単語の各文法において 10 回ずつ撮影
を行った． 
３．２ 識別手法 
撮影した被験者 20 名分のデータセットを 10 名と 20 名










𝑥𝑖 = [𝑥11, 𝑥12, … , 𝑥1𝑚 , , … … , 𝑥𝑛𝑚]





𝑿𝑓 = [𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑖]



















𝑨 = (𝑿1 − 𝝁 , 𝑿2 − 𝝁, ⋯ , 𝑿𝑓 − 𝝁)
𝑻             (7) 
この差分行列𝑨の共分散行列𝑳は 
 











を用いて，式(10)の CLAFIC 法による評価実験を実施した． 
 
 
図 6 CLAFIC 法 
 












 本実験では，被験者のデータ数を 10 名と 20 名で分け
て認識精度の比較実験を行った．また，単語または文法の
みに着目したときの認識精度を比較した．以下の図 7 に被
験者 10 名の時の結果，図 8 に被験者 20 名の時の結果を
示す． 
単語および文法分類の結果に着目した場合，被験者 10 名







図 7 被験者 10 名で単語または文法分類の比較 
 
 







場合，平均認識率が被験者 10 名では 83.33％，被験者 20
名では 98.67％であることが分かった．以下の表 1 と表 2
に被験者 10 名と 20 名ごとの単語分類の結果を示す． 
 
表 1 被験者 10 名の結果に対して単語分類に着目 
 
 














認識率が被験者 10 名では 75.2％，被験者 20 名の場合は
70.17％であることが分かった．以下の表 3 と表 4 に被験
者 10 名と 20 名ごとの文法分類の結果を示す． 
 
表 3 被験者 10 名の文法分類に着目 
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